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The development of computer technology has result in demand for more 
effective intelligent computer program. One of the areas is speaker identification 
(SI). SI is the process of identifying the speaker based on the characteristics 
contained in their speech waves. This process can be used in forensic investigation to 
recognize voice of suspected criminal. Nowadays, a lot of methods can be used to 
perform speaker identification. Nevertheless, the accuracy of these methods is 
different according to its algorithm that being used as well as the analyzing of the 
data. One of methods that can be used for speaker recognition is wavelet transform 
(WT). WT divided into two methods; discrete wavelet transform (DWT) method and 
continuous wavelet transform method. This research focused in the implementation, 
development and analyzing the accuracy of DWT in identifying voice. The 
experiment is conducted to recognize the spoken person and this is done in four 
different approaches: recognition based on a single predefined spoken word with 
normal voice, recognition based on a single predefined spoken word with non-normal 
voice (with nose closed), recognition based a on multiple spoken words including the 
predefined word and recognition based on single predefined word but with different 
tone frequency. The results obtained are voice with changed frequency such as in 
experiment two and three gives accuracy below 50 percent and for voice with normal 
frequency like in experiment one and four gives the accuracy above 80 percent. 















Perkembangan teknologi komputer adalah persekitaran yang cepat berubah. 
Hal ini memerlukan sistem yang lebih ramah pengguna yang salah satu caranya 
boleh dicapai dengan menggunakan program komputer cerdas. Salah satu bidang 
adalah penceramah pengenalan (SI). SI adalah proses mengenal pasti penceramah 
berdasarkan ciri-ciri yang terkandung dalam gelombang pertuturan mereka. Proses 
ini boleh digunakan dalam penyiasatan forensik untuk mengenali suara penjenayah. 
Kini, banyak kaedah boleh digunakan untuk melaksanakan pengenalan penceramah. 
Walau bagaimanapun, ketepatan kaedah ini adalah berbeza mengikut algoritma yang 
digunakan dan analisis data. Salah satu kaedah yang boleh digunakan untuk 
pengiktirafan penceramah adalah ubahan wavelet (WT). WT dibahagikan kepada dua 
kaedah; diskret ubahan wavelet (DWT) dan jelmaan wavelet berterusan. 
Penyelidikan ini tertumpu dalam pelaksanaan, pembangunan dan menganalisis 
ketepatan DWT dalam mengenal pasti suara. Eksperimen ini dijalankan untuk 
mengenal pasti orang yang dituturkan dan ini dilakukan dalam empat pendekatan 
yang berbeza: pengiktirafan berdasarkan satu perkataan yang dipratentukan 
dituturkan dengan suara normal, pengiktirafan berdasarkan satu perkataan yang 
dipratentukan dipertuturkan dengan suara yang tidak normal (dengan hidung 
tertutup), pengiktirafan berasaskan pada perkataan berganda dituturkan termasuk 
perkataan yang dipratentukan dan pengiktirafan berdasarkan perkataan yang 
dipratentukan tunggal tetapi dengan kekerapan nada yang berbeza. Keputusan yang 
diperolehi adalah suara dengan frekuensi berubah seperti eksperimen dalam dua dan 
tiga memberikan ketepatan di bawah 50 peratus dan untuk suara dengan kekerapan 
biasa seperti dalam eksperimen satu dan empat memberikan ketepatan melebihi 80 
peratus. Walau bagaimanapun DWT memberikan hasil yang memuaskan jika 
kekerapan suara adalah normal. 
 
